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５．１　LMS（ Learning Management System ）
有効な WBT システムを効率よく作成し、運用するためには、LMS（ Learning
Management System ）（ LMS については、例えば、伊藤（2002）、仲林（2002）
を参照）の利用が有効である。著者らのグループでも、学習者の成績管理、学
習者履歴管理やコンテンツ管理、テスト項目作成と管理ができるLMSを開発し
てきた（植野　2002 a 、植野　2002 b ）。本論での実践のためのコンテンツは、
この LMS によって開発されている。ただし、本論は本 LMS の開発が主目的で
はないので、簡単に紹介することにする。
本 LMS の動作環境は、以下の仕様のサーバー２台の上で動作する。













































































































































































































































































































































２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13





























大 学 生 














































































































大 学 生 























①とてもわかりやすい（４） ②わかりやすい（３） ③普通（７） ④わかりに
くい（３） ⑤非常にわかりにくい（０）
質問２．この大学授業は楽しかったですか





①とてもわかりやすい（５） ②わかりやすい（１） ③普通（８） ④わかりに
くい（４） ⑤非常にわかりにくい（０）
質問５．普通の授業と比べてこの授業は楽しかったですか


































①全くできなかった（２） ②ややできなかった（７） ③普通（10） ④ややで
きた（３） ⑤非常にできた（２）
３．教材内容について評価してください。
①非常に悪い（１） ②やや悪い（５） ③普通（８） ④やや良い（９） ⑤非常
によい（１）
４．対面授業に比較して積極的に学習できましたか。
①非常にできなかった（１） ②ややできなかった（８） ③普通（10） ④やや
できた（５） ⑤非常にできた（０）
５．掲示板で発言できましたか。
①非常にできなかった（０） ②ややできなかった（12） ③普通（２） ④やや
できた（10） ⑤非常にできた（０）
６．掲示板での他の人の発言をみていましたか。












①非常にできなかった（０） ②ややできなかった（13） ③普通（８） ④やや
できた（２） ⑤非常にできた（１）
10．高校生が本授業に参加することについて評価してください。
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［Summary］
In according to Lave and Wenger（1991）, learners inevitably participate in communities of practitioners and the
mastery of knowledge and skill requires newcomers to move toward full participation in the sociocultural practices
of a community which is constructed by old timers.  However, It is very difficult to realize this community in the
actual school situation. In this respect, the main idea of this paper is that participation of high-school students as
new comers into university students e-learning class is expected to derive the following : 1. The position of the
university students will be relatively shifted to old timers from new comers, an old timers community will be
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constructed, and it will propel the learners’learning by their own motivations.  2. The high-school students will
get some“supports”, which is defined by Vygotsky,  from the old timers, and their roles in the community will be
changed to the old timers.  From actual practice of this collaborative e-learning design, it was found that the
university students, who had provided only question and answers in the discussion board had at beginning of the
class, had changed to behave various activities by their own motivations.  And it derived the change of the high-
school students behaviors, as the results, there became no difference between high-school students behavior.  and
university students behaviors.
